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CLINICAL STUDIES ON THE DISTURBANCE OF MICTURITION
 III． COMPARISON OF URETHRAL PRESSURE PROFILES WITHI GAS
     AND WATER MEDIA
    rl”oshiyuki Mizu，o， ［1］adakazu UEDA， Takehisa UsmyA“・iA，
        Akimasa YAMAuaHi and Masayuki YoKoKAwA
From theエ）ePartment〔ゾUrolOgJ， ToL’JO iYtedical and 1）ental乙「niversゆ［S’chool（ゾfVledicine
               （Direator： Prof． ．M． Yokokawa？
            Masao ANDo and Hirohisa TAKEDA
         From the DePartment of Urologp）， Tok“o Rosai HosPital
                   Seigo HiRAGA
         From the DePai’tment of Urology， Saitama A4edicat School
  We cenipared urethral pressure profiles （UPP） of lower urinary tract disorder recorded using
CO2 and water media． The patients in the present study included 9 males and 13 females with neuro－
genic bladders， 9 males with benign prostatic hypertrophy before treatment and 10 females with stress
incontinencc． Nine healthy individuals consisting of 4皿ales and 5 females served as the contro1．
  The flow rate was constantly 40 ml per min for gas and 2 ml per min for water． lndexes of U？P
used for the comparison were functional urethral length， continence zone， maximum urethral closure
pressure and maximum urethral pressure．
  No significant differences could be found between each pair of indexes calculated from UPP
Qbtained by using CO2 or water as a medium at least for th6 disorders examined in the present study．
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速度で，炭酸ガスの注入はDISA type 21C OI cysto－
mcter unitを使用し40 ml／minでおこなった．カテ
ーテルの牽引は DISA 21HO2 profilorneter unit
を使用し3cm／minの速度で，記録は渡辺測器製li－
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FPL ：functional profile length
CZ ：continence zone
4 cm
MUCP：maximum urethral c｝osure pre＄sure
  MUP ：rnaximum urethral pressure
  BP ：bladder pressure
  BN ：bladder ne¢k







Mean functional profile length， continence zone， maximum
urethral closure pressure and maximum urethral pressure








































Table 3． Mean functional profile length， cDntinence zone， maximum urethral clossure
      pressure and maximum urethral pressure in the UPP of 10 female stress in－
      contlnence






    N． S．
2．54±O．32 （1 ．9－3．3）
2．38±O．44 （1 ．6－3．2）
    N． S．
60．3±， 16．0 （40－82）
61 ．5±20．5 （33－92）
   N， S，
66．8±18．3 （44－97）
75．5±20．9 （40－J102）
    N． S．
mean±S．D， （range）
Table 4． Mean functional profile length， continence zone， maximum urethral closure
      pressure and maximum urethral pressure in the UPP of 9 benign prostatic
      hypertropy






    N． S．
4．43±1 ．02 （2．4・一6）
4．08 ±1 ．14 （2．3－6）
    N． S，
89．6±41 ．2 （51 Nl 90）
71 ．6±18．6 （42－111）
    N， S，
103．7±41 ．6 （58N200）
85．8±17．9 （62A・126）
    N， S．
mean±S．D． （range）
 1）正常例（男子4例，女子5例）での比較











81．0±le．2 cm H20， CO2－MUCP 76．4±11．4cm H20
であり有意差は認めず，MUPにおいてもW－MUP
は．92．7±20。5cm H20， CO2－MUP lま19．0±：19．4 cm
H20の結果で有意差は認めなか．つた．
 女子5例においてもTable 2にその結果を示した














結果をしめしたがFPL， GZ， MUCP， MUPとも両
測定法間に差を認めなかった．
（3）神経因性膀胱（Table 5）
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Table 5． Mean functional plofile length， continence zQne，皿axiMum urethral closure
       pressurc and． maximum urethral．pressure ill thc UPP of g male and工3 female
       neurogenic bladder








     N， S．
3．49±1 ．26 （1 ．8N5．7）
3．27±1．20 （O．8・y5．3）
     N， S，
81 ．9±48．3 （24tv160）
7  ．0±35．8 （30・vl 30）
     N． S．
93．7±50．9 （30tv180）
91 ．3±38．3 （50・v150）








     NS
2．28±O．43 （1 ．4’一3．2）
2．18±O．61 （1．2・v’3．2）
     N． S，
59．5±24．6 （30・一107）
59啄2±1フ．7（38～105）
     N， S．
66．5±29．1 （23・v127）
72．2±21 ．4 （48Nl 30）
     N， S．
mean±S．D． （range）
Table 6． Mean functional profile length， continence zone， maximum urethral closure
       pressure and ’maximum urethral pressure in the UPP obtained・ from the patients
       which were divided in three groups by means of types of cystometrogram













    N， S．
3．0ア±0．45（2．4～3．9）
3．04±O．45（2．1－3．7）
    N． S．
3．17±1 ．12 （1 ．4－5．2）
2．86±1 ．24 （1 ．2－5．5）
    N． S，
2．46±O．34 （1 ．9－3．3）
2．29±O．45 （1 ．6－3．2）
    N． S，
78．43±43．76 （30－190）
72．21 ±28．28 （34・v140）
     N． S．
71 ．07±24．51 （40－120）
68 ． 93 ±21 ．29 （33N98）
     N． S．
9  ，57±45．52 （43一一200）
86．36±27．32 （52．一150）
    N． S．
79，79±27．91 （46’一143）
84．86±23．50 （40－123）













    N． S．
2．95±O．45 （2．3－3．7）
3．01 ±O．48 （2．0－3．7）
    N． S．
3．98±1 ．44 （1 ．8－5．7＞
3．74±1 ．47 （O．8－5．3）
    N． S．
2．24±O．48 〈1 ．4－3．3）
2．18±O．55 （1 ．2・v3．2）
    N． S．
87．25±45．03 （30一？60）
80．88±35．92 （38・v130）
     N． S．
6 ．42±22．90 （30－tlO8）
64．83±23．35 （40一一114）
     N． S．
99．50±46．58 （41－180）
95．75±36．88 （50．一150）
    N， S．
70．50±24．87 （35－118）
7ア．17±25．74（48～124）








    N， ＄．
3．53±1 ．24 （2．0－5．5）
2．99±1．19（2．0一“5．5）
    N． S．
79．00±34．45 （24－137）
7 ．57±23．41 （30NIO8）
     N． S．
87．14±35．88 （30一一149）
94．71 ±25．00 （50－132）














果をTable 6に示し’たがnormal typeの男女， hy－
poreflexia tyPeの男女， hyperreflexia typeの男子と
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Fig． 2． Spike like artifact was found irt CO－UPP
      obtained from 39 years old female brain
     tumor patient， who showed hyperreflexia











































































































 ．脇照雄・秋山隆弘・八竹 直・栗田 孝：排尿機
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